




Experimental Study on the Removal of Heavy Metal Ions 
by Ion Exchange Process Used Tobermoeite Crystal Media 
市場靖悦' . 大根義男日
Seiitsu ICHIBA . Yoshio OHNE 
ABSTRACT: It has been verified that a fabricated porous tobermolite crystalline 
media can be used effectively to remove cyanogen or heavy皿etalions such as lead， 
cadmium and mercury by the experi皿entalstudies. 
A waste water included cyanogen， cadmium and lead ions have been used in this 
applicational works， and the result proved that fluid velocity through the porous 
media was not related to the removal speed of the ions， which also suggests that 
the diffusion of the ions in the porous media or bulk of the porous bodies can be 


















































































比重 (g/四 3 ) 2. 5 
比表面積 30.0 rri/g 
圧縮強度 4 5 k g /四2




イオン 調 整 方 法
C d (+ 2) HN03に溶解
→ NaOHにて PH調盤
P b (+ 2) P b標準漉(関東化学 P b. HNOa 
→ N a 0 Hlとて PH調整
H g (+ 2) Hg標準液(関東化学Hg (N 03) 2.・ HN03 
→ H C 1にて調整
CN (-1) KCNをH，Oに溶解
→ N a 0 H. H C 1にて PH調整
C r (+ 6) K2 C r 207をH，Oに帯解
→ HC1. NaOHIとて PH調豊
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イオン名 初期漫度 (mg /~t) 
p b (+ 2) 1. 0 
C d (+ 2) 1. 0 
H g (+ 2) O. 9 











イオン名 初期濃度(血 g/ ~O 



























イオン名 およびPH 流量 (m/h)と残留(血g/は)
(血g/m
濃度 P H 流速 流速 流速 流速 流速 減速 流速 流速
1.8xl0-2 7.2xl0-2 1. 3xl0-1 1.6xl0-1 2.0xl日-1 4.0xl0-1 8.0xl0-1 1.2 
C'd (+2) 1. 0 7.0 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 日.02(a) O.日6(む) 0.03 (c) 
P b (+2) 1. 0 7.0 0.04 0.06 0.02 0.04 0.04 
Hg (+2) o. 9 4. 0 0.17 自.17 0.11 0.18 0.19 
CN (+ 2) O. 9 9. 0 0.42 日.48 0.44 0.35 0.69 
(主主): (a)，(b)，(c)はCdの初期イオン濃度が1.lmg/nである.
46 愛知工業大学研究報告，第30号B，平成7年， V 01.30-B， Mar. 1995 
表-7 静置法によるイオン交換性
イオン名 残存温度{皿 g/n) 残存率(%)
P b (十 2) O. 0 2以下 。
C r (+ 6) O. 2 5 2 5 
C d (+ 2) O. 02 2. 0 








イオン名 試料渡度 (mg/!O 残留渡度 残存率
( )内はPH {皿 g/In (%) 
Cd (+2) 10 (6) 1.3 13 
50 (6) 8.6 17 
100 (自) 29.0 29 
300 (6) 130.0 43 
Cd (ー1) 10 (7) 1.5 15 
50 (7) 5.3 10 
100 (7) 13.0 13 
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Fig-3 Cd ion exchange and period of minutes， 




































Si -OH+OH→ Si -0-+H20 -一一(1)
この場合、イオン交換量は、
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